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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

**

ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن* واﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪ
ﻣﻠﺨﺺ

 واﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﺧـﺎص ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـﻪ واﻟﻘـﻮاﻧﻴﻦ،ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، وﻫﺪﻓﺖ إﻟﻰ وﺑﻴﺎن أﻧﻮاع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
وﺗﻄﺮﻗــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺑﻴــﺎن اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻟﺘﻤﻠــﻚ اﻟﺒﻨــﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣــﻞ
 وﺧﻠﺼــﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ إﻟــﻰ ﺑﻴــﺎن اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻔﻘﻬـﻲ ﻟﺮأﺳــﻤﺎل اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻮك،ﺑﺎﻟﺼـﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
.اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
. اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

Jurisprudence Assessment of the Capital of Financing Companies
Affiliated to Conventional Banks Dealing with Islamic Finance Forms
Mohammed Amin Bani Salman and Ahmed Al-Saad, Department of
Economics and Islamic Banking, Yarmouk University, Jordan.

Abstract
The study aims to explain the nature of the company in general and the subsidiary
company in particular in jurisprudence and statutory laws, and to show the types of
companies affiliated with conventional banks that deal in Islamic financing formats.
Also, the study deals with a statement of the jurisprudence rules governing the
ownership of interest-based banks for subsidiary companies that deal in Islamic
financing formulas.
Keywords: Subsidiary, Financial leasing companies, Jurisprudence, Jurisprudence
assessment.
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،-وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ وﻣﻦ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﻫﻢ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.
ﻳﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وأﺣﺪ
ﻣﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺪوره اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺣﺸﺪ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺼﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻳﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﺑﻨﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،أوإﻧﺸﺎء ﻓﺮوع إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ،
وﺑﺪأت ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺪﻣﺎت وﻋﻘﻮد وﺻﻴﻎ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺮاﻋﻲ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ أﻓﺮاد وﺷﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﻴﺮة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟ ﺴﻴﺎق ،ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺛﻢ ﺑﻴﺎن
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وأﻳﻀﺎ
اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺒﺮز أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ؛ وﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 .2ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺳﺒﺐ ﻟﺠﻮء
اﻟﺒﻨﻮك ا ﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﻴﻬﺎ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﺎ.
 .3إﻓﺎدة أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻷردن.
 .4إﻓﺎدة اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 .5ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت.
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺪأ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺮوع إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻧﻮاﻓﺬ إﺳﻼﻣﻴﺔ ،أو ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻵﺗﻲ:
-

ﻣﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟
وﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:

 .1ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري؟
 .2ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ؟
 .3ﻣﺎ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟
أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻬﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
 .2اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 .3ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻲ ﺣﺪود ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 .1دراﺳﺔ ) ،(2009ﺑﻌﻨﻮان :أﺣﻜﺎم ادارة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة :دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،.رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ام
درﻣﺎن ،اﻟﺴﻮدان.
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻮﺿﻌﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ،ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﺛﻢ ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ
اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ،وﻋﻤﻞ ﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪي ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﺗﻔﺘﺮق ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪي ،أﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺖ ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻊ
ﺑﻴﺎن ﻣﺼﺎدر واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﻣﻮال ﻟﺪى ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت.
 .2دراﺳﺔ ﻣﻬﺪي )2017م( ،ﺑﻌﻨﻮان :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟ ﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﺼﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ .واﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ،
وﺗﻘﺪﻳﻢ إﻃﺎر ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت .وﺗﻌﻮد أﻫﻤﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ
ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺣﺼﺮ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﺟﻊ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ .ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ :ﻳﺮى أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ وﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وأﻫﺪاﻓﻪ ،أو ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﻨﻮع ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ،وﻃﺮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ ﻟﻸﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﻬﺪي ،ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛ ﻟﺪﻋﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﺗﺘﻨﺎﻓﺮ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻣﻬﺪي ﻓﻲ أﻧﻬﺎ أﺧﺬت اﻷردن ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻟﺪراﺳﺔ.
وأﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي إﺳﻼﻣﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ.
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

 .3دراﺳﺔ دواﻳﻤﺔ ) ،(2018ﺑﻌﻨﻮان :ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻨﻮك رﺑﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﻬﻲ
ﻣﺎﻟﻲ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ ﺻﻔﻮة اﻹﺳﻼﻣﻲ( ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺰرﻗﺎء اﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﻮك ﺗﺠﺎرﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ؛ ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ ﺻﻔﻮة
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك رﺑﻮﻳﺔ،
وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺑﻮي اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ واﻵﺛﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺮام ،وﻻ ﻳﺠﻮز
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،اﺳﺘﻨﺎدا ﻷدﻟﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام ،وﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻊ وﻳﻠﺤﻖ
ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺘﺒﻮع.
وﻗﺪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺬ ه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﺪواﻳﻤﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﺑﻨﻮك ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ،
ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻣﺼﺎرف ،ﺷﺮﻛﺎت( ،وﺗﻔﺮﻗﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻟﺪواﻳﻤﺔ ﺑﺄن
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎت ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ،ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﻴﻎ ﺗﻤﻮﻳﻞ
إﺳﻼﻣﻴﻪ ،ﺛﻢ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺼﻴﻎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت.
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﻗﺘﺼﺎدي إﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة وأي ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

وﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ وأﻳﻀﺎ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ :ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن.
)ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻳﺠﺎري ،ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ،ﺷﺮﻛﺔ إﺟﺎرة ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ،ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻳﺠﺎري ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ،ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻲ
ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ،اﻷردن ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ،ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪار ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻳﺠﺎري ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وأﻧﻮﻋﻬﺎ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻐﺔ وﻓﻘﻬﺎ واﺻﻄﻼﺣﺎ
أوﻻً :اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻐﺔ:
اﻟﺸﺮﻛَﺔُ واﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮاءٌ ﻣﺨَﺎﻟَﻄَﺔُ اﻟﺸﺮﻳﻜَﻴﻦ ،ﻳﻘَﺎلُ اﺷﺘﺮﻛﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨَﻰ ﺗَﺸﺎرﻛﻨﺎ ،وﻗَﺪِ اﺷﺘَﺮك اﻟﺮﺟﻠَﺎن
وﺗَﺸﺎرﻛﺎ وﺷﺎرك أَﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟْﺂﺧَﺮ ،واﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺸﺎرِك ،واﻟْﺠﻤﻊ أَﺷﺮاك وﺷﺮﻛﺎء).(1
وﻗﻴﻞ :اﻟﺸﺮك واﻟﺸﺮﻛَﺔُ ،ﺑﻜﺴﺮﻫِﻤﺎ وﺿﻢ اﻟﺜﺎﻧِﻲ ﺑﻤﻌﻨّﻰ واد ،وﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟَﻄَﺔُ اﻟﺸﺮﻳﻜَﻴﻦ.(2)
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ:
 .1ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ:
ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﺎرﻳﻒ
ﻋﺪة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻵﺧﺮ.
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﻫﻮ )اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق أو ﺗﺼﺮف() .(3ﻓﻘﻮﻟﻪ
"اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق" ﻳﺸﻤﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻹرث أو اﻟﺸﺮاء أو اﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ أو اﻟﻮﺻﻴﺔ
أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ أن ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻌﻴﻦ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أو اﻟﻌﻴﻦ دون ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ،أو ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ
دون ﻋﻴﻨﻬﺎ .وﻗﻮﻟﺔ "اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺗﺼﺮف" ﻳﺸﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﻮد ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺎت
أﻣﻮال أو أﻋﻤﺎل أو وﺟﻮه أو أﻣﻮال وأﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ).(4
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 .2ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري:
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ :ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺷﺨﺼﺎن أو أﻛﺜﺮ ،ﺑﺄن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎل أو ﻣﻦ ﻋﻤﻞ؛ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع واﻗﺘﺴﺎم ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة).(5
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

)(6

ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ ،ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺛﻤﺔ ﻣﻦ
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة إذا ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺗﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
أم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ .أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﺈن
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ واﺣﺪ وﻫﻮ ﺧﻀﻮع ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ.
وﺳﺄورد ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

)(7

ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ أو إدارﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻠﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻨﺼﻒ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ،أو أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ.
وﻗﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻫﻲ:
 -1أن ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
 -2أو أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ):(8
ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ واﺣﺪة ،ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ ) (%50ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ،أو ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن.
إن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أﺛﺎر ﺟﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻜﺜﺮت اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،وﻟﻜﻦ اﺗﻔﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ،إﻻ أن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ،
ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ )ﻓﺎن ﻫﻴﻚ( ﺣﻴﺚ ﻋﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ :ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﺮى ،واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ).(9
وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ :ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ،وﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ أو
ﺗﻤﻠﻚ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ؛ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،واﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻧﻮاع ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،واﻗﺘﺼﺮت ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﻮاع ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ) :(10ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺳﻨﺔ2013،
وﺳﺠﻠﺖ ﻛﺸﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ،وﻳﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ )(%100؛ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ذراﻋﺎً اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ.
ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ،ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط
اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؛ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﺰاﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ :ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ
2012م ،ﻳﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ  30,000,00دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﺛﻢ ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ 2019م ،وأﺻﺒﺢ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أردﻧﻲ) ،(11وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ،واﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻷردﻧﻲ  %97.5ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﻓﺮوع أﺧﺮى.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ :ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ،
ﻛﺸﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻋﺎم  ،2005ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة ،واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
) (% 100ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺪﻓﻮع اﻟﺒﺎﻟﻎ  30ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 30ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ( .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻶﻟﻴﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ واﻟﺴﻴﺎرات ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،أو أﻳﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺑﻬﺪف
ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﺗﺄﺟﻴﺮا ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺎ).(12
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﺗﺤﺪث اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺛﻢ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ،
وإﻇﻬﺎر اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮف اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
ﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
أوﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ ،ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم ،ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺪة
واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ)) :(13أﺻﻮل ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﺼﻮص ﻣﻮﺟﻮزة دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ(.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ:
ﻋﺮﻓﺖُ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺪة ،إﻻ أن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ أﻧﻬﺎ):(14
)ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻠﻪ ﻓﻲ أﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب ،واﻟﺤﻈﺮ واﻟﻨﺪب واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻻﺑﺎﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺘﻠﻘﺎة
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،وﻣﺎ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﺸﺎرع ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷدﻟﺔ ،ﻓﺈذا اﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﺎ
ﻓﻘﻪ(.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ؛ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺘﻤﻠﻚ وﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻوﻟﻰ :ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﺘﺒﻊ:
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ أﺑﻮاب
ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻳﺘﻔﺮع ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،إذ إﻧﻬﺎ
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات ﻣﻦ ﺻﻼة وزﻛﺎة ،وأﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺑﻴﻊ وإﺟﺎرة ورﻫﻦ وإﺣﻴﺎء ﻣﻮات
وإﻗﺮار ،وﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺸﻬﺎدات واﻟﺠﻬﺎد ،وﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎت واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ) ،(15وﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ) :اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ( ،وﺑﻘﻮﻟﻬﻢ) :اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ( ،وﺑﻘﻮﻟﻬﻢ:
)اﻟﺘﺎﺑﻊ إذا اﺳﺘﻘﻞ أﺧﺬ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻢ أﺻﻠﻪ().(16
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة):(17
إن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻳﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،أي أن اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ووﺟﻮده ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮﺟﻮد ﻏﻴﺮه ،ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﺻﻠﻪ ،ﻓﻴﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ أﺻﻠﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﺑﻪ .ﻓﻤﻦ
اﺷﺘﺮى داﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء اﻟﺼﻮف وﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وإن ﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﺑﻬﺎ.
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ( ،وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ،
وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وأﻧﻮاع ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ
واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﺗﻀﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ.
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺷﺮوﻃﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ،وإن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺘﺒﻮع ،ﻣﻤﺎ ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ااﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ.
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة) :(18إذا أﺑﺮم اﻣﺮؤ ﻋﻘﺪا ﻣﻊ آﺧﺮ ﻓﺼﺤﺘﻪ أو آﺛﺎره اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ،ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﺼﻮد أو ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،وﺑﺎﻟﺒﻮاﻃﻦ ﻻ ﺑﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪه اﻟﻌﺎﻗﺪ.
ﻳﻘﻮل )اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﺒﻴﺮ( ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪ) :(19أن اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﺒﻨﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ وأﻏﺮاﺿﻬﺎ ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ )اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل(؛
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

ﻷن اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻫﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻗﻮاﻣﻬﺎ ،واﻋﺘﺒﺮت اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﻓﺈذا ﻇﻬﺮ
اﻟﻘﺼﺪ ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ وﺑﻨﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻤﻘﺼﺪ ،ﻓﻴﻨﻈﺮ إﻟﻰ
اﻟﻌﻘﻮد وأرﻛﺎﻧﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﻟﺼﻴﻐﺔ وﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ وﺳﻼﻣﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻤﺎل ،ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮن
ﺻﺤﻴﺤﺎ إن ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮوﻃﻪ ،ﺛﻢ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ،واﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﻄﺮة
واﻟﺘﻤﻠﻚ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،ﻓﻌﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻟﻔﺎظ اﻟﻌﻘﺪ أي ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
واﻟﺒﻴﻊ ،أي ﺑﻴﻊ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﻮد ﻫﻮ اﻹﺑﺎﺣﺔ ،ﻟﻜﻦ إن أﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أﻣﺎ ﻣﺂل ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ
ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻴﺆول ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻨﻮك ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻫﻮ ﻟﻴﺲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻞ زﻳﺎدﺗﻬﺎ .أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺎل
اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ،اﻟﺬي ﺗﻤﻠﻜﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺮاﻣﺎ ،وﺑﻬﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮط
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل.
ﺧﻼﺻﺔ ذﻟﻚ ،إن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ,أﻧﻬﺎ
ﺗﺠﺎﻫﺮ ﺑﻜﺒﻴﺮة ﺣﺮﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ وﻫﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻓﻌﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ،
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻌﻘﺪ وأﻟﻔﺎﻇﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ وأن اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ،وأن ﻻ ﻧﻈﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻻ ﺧﻴﺮا .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) :إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت ،وإﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ إﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى() (20وﻋﻠﻖ )ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﻐﺎ( ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻮﻟﻪ) : (21أي ﺻﺤﺔ ﻣﺎ
ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ أو ﻛﻤﺎﻟﻪ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺜﻮاب ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﻮﻳﻪ.
واﻟﻨﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻘﺼﺪ وﻋﺰم اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ)) :(22أن اﻷﻋﻤﺎل
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ وﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ،وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟﻪ وﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻧﻮاه وأﺑﻄﻨﻪ ﻻ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ
وأﻇﻬﺮه ،وﻫﺬا ﻧﺺ ﻓﻲ أن ﻣﻦ ﻧﻮى اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎن ﻣﺤﻠﻼ ،وﻣﻦ ﻧﻮى اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ﻛﺎن ﻣﺮاﺑﻴﺎ،
وﻣﻦ ﻧﻮى اﻟﻤﻜﺮ واﻟﺨﺪاع ﻛﺎن ﻣﺎﻛﺮا ﻣﺨﺎدﻋﺎ( .وﺑﻬﺬا ﻳﺘﻀﺢ أن ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺒﺎﻋﺚ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﺗﺘﻔﺮع ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﻀﺮر ﻳﺰال" .ﻓﻌﻨﺪ ﺗﻌﺎرض ﻣﻔﺴﺪة وﻣﺼﻠﺤﺔ; ﻗﺪم دﻓﻊ
اﻟﻤﻔﺴﺪة ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﻷن اﻋﺘﻨﺎء اﻟﺸﺎرع ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﻴﺎت أﺷﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻨﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺄﻣﻮرات).(23
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة):(24
إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء أو اﻟﻜﻒ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪم دﻓﻊ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ؛ ﻷن اﻟﺸﺎرع اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻨﻬﻴﺎت أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺄﻣﻮرات ،وﻷن ﻟﻠﻤﻔﺎﺳﺪ ﺳﺮﻳﺎﻧﺎ وﺗﻮﺳﻌﺎ ﻛﺎﻟﻮﺑﺎء ،واﻟﺤﺮﻳﻖ ،ﻓﻤﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺤﺰم اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻬﺪﻫﺎ ،وﻟﻮ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ أو ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻟﻬﺎ.
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﻔﺴﺪة ﻳﺠﺐ درؤﻫﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ
اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻦ
ﺑﺎب أوﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ؛ ﻷن أﺻﻞ ﻋﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﻮ
اﻟﺤﺮام ا ﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ،وﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻻ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﺮام إﻟﻰ اﻟﺤﻼل ،وإﻧﻤﺎ
ﻫﻮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮام أو ﺣﻼل .وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮل
اﻟﺪﻛﺘﻮر )ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎء( (25):أن درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ؛ ﻷن ﻟﻠﻤﻔﺎﺳﺪ ﺳﺮﻳﺎﻧﺎ
وﺗﻮﺳﻌﺎ ﻛﺎﻟﻮﺑﺎء واﻟﺤﺮﻳﻖ ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺪﻫﺎ ،وﻟﻮ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ أو ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ .وأﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ إن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﻮف ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ وآراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ آراء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻛﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟﺴﻴﻄﺮة واﻻﺳﺘﺤﻮاذ،
وﻗﻴﺎس ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ،وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل
اﻟﺤﺮام ،ﻷن اﻟﻤﺴﺄ ﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك
ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ أﺧﺬا وﻋﻄﺎء ،أﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ
إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام واﻗﺴﺎﻣﻪ:
اوﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام.
ﻋﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺷﻘﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام) :(26ﻫﻮ ﻣﺎﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﺑﻴﺪه اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ؛ إﻣﺎ ﻟﻮرود
اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ،أو ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺟﺰﻣﺎ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ آﻛﻠﻪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻗﺴﺎم اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام.
ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
اﻟﻘﺴﻢ اﻻول :اﻟﻤﺤﺮم ﻟﺬاﺗﻪ) :(27وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺮم ﻓﻲ أﺻﻠﻪ وﺻﻔﺘﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ اﻟﺸﺎرع؛ ﻟﻮﺟﻮد
ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺤﺮم ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻪ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ،ﻟﻤﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮر ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ،
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺴﺪة ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،ﻓﻴﺤﺮم ﻛﺎﻟﻤﻴﺘﺔ ﺣﺮﻣﺖ ﻟﺼﻔﺘﻬﺎ وﻫﻲ اﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﺴﺘﻘﺬرة ،ﻓﻼ ﺗﺒﺎح إﻻ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ وﻫﻮ اﻻﺿﻄﺮار وﻧﺤﻮه ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﻤﺮ ﺣﺮم
ﻟﺼﻔﺘﻪ وﻫﻮ اﻹﺳﻜﺎر ،واﻟﻤﻴﺘﺔ وﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ .وﻳﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮم وﻳﺒﻄﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع
ﺑﻪ ،وﻳﺒﻄﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻘﻮم؛ ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ واﻟﺨﻨﺰﻳﺮ؛ ﻷن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻘﻮم ﻫﻮ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎح اﻻﻧﺘﻔﺎع
ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ).(28
وﺛﺒﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬه اﻷﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) (29):ﺣﺮﻣﺖْ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ اﻟْﻤﻴﺘَﺔُ واﻟﺪم وﻟَﺤ ﻢ
اﻟْﺨِﻨْﺰﻳﺮ وﻣﺎ أُﻫِﻞﱠ ﻟِﻐَﻴﺮ اﻟﻠﱠﻪِ ﺑﻪِ واﻟْﻤﻨْﺨَﻨِﻘَﺔُ واﻟْﻤﻮﻗُﻮذَةُ واﻟْﻤﺘَﺮدﻳﺔُ واﻟﻨﱠﻄِﻴﺤﺔُ وﻣﺎ أَﻛَﻞَ اﻟﺴﺒﻊ إﻟﱠﺎ ﻣﺎ
ذَﻛﱠﻴﺘُﻢ وﻣﺎ ذُﺑﺢ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱡﺼﺐِ( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺴﻜﺮات واﻟﺨﻤﻮر) :إﻧﱠﻤﺎ اﻟْﺨَﻤﺮ واﻟْﻤﻴﺴِﺮ
واﻟْﺄَﻧْﺼﺎب واﻟْﺄَزﻟَﺎم رِﺟﺲ ﻣِﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄَﺎن ﻓَﺎﺟﺘَﻨِﺒﻮه ﻟَﻌﻠﱠﻜُﻢ ﺗُﻔْﻠِﺤﻮن.(30)(
اﻟﻤﺤﺮم ﻟﺤﻖ اﻟﻐﻴﺮ :وﻫﻮ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺣﺮم ﻟﻮﺻﻔﻪ دون أﺻﻠﻪ ،وﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إﻟﻰ
ﺣﺪوث أﻣﺮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ وﺻﻔﻪ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻨﺴﻪ ﻣﺒﺎح ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،واﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ،واﻟﻤﻼﺑﺲ،
واﻟﻤﺮاﻛﺐ ،واﻟﻨﻘﻮد ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .وﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬه ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻈﻠﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮم ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ:
أﺣﺪﻫﻤﺎ :ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﻻ إذن اﻟﺸﺎرع ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻤﺤﺾ :ﻛﺎﻟﺴﺮﻗﺔ،
واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،واﻟﻐﺼﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،وﻫﺬا أﺷﻬﺮ اﻷﻧﻮاع ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ .واﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ إذن اﻟﺸﺎرع ،وإن
أذن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻘﺒﻮض اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ ،واﻟﻤﻴﺴﺮ ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ).(31
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام اﻟﺮﺑﻮي اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل
اﻟﺤﻼل:
إذا ﺗ ﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺣﺮام واﺧﺘﻠﻂ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﺎل
ﺣﻼل ،ﻛﺎﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﺎح ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ دﺧﻞ ﻣﺒﺎح ،ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻴﻪ دﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ رﺑﻮي ،ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺤﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺑﻮي.
اﺧﺘﻠﻒ اﻟ ﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺤﻼل ﺑﻤﺎل ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﺣﺮام .ﺳﻮف
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﺑﻴﺎن اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وأدﻟﺔ ﻛﻞ ﻗﻮل ﻣﻊ اﻟﺮدود ﻣﻦ
ﺛﻢ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ.
اﻟﻘﻮل اﻻول :اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل.
ذﻫﺐ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل إﻟﻰ أن ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ،ﺳﻮاء أﻛﺎن
اﻟﺤﺮام ﻳﺴﻴﺮ أم ﻛﺜﻴﺮ ،وﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻮ اﻟﺤﻼل ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺪﻳﺘﻪ ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن
ﻳﺆﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﻪ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺒﺘﻪ ،ﻫﻮ ﻗﻮل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ واﻷﺻﺒﻎ وأﺣﺪ أﻗﻮال اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ" ،ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺛﻢ
أﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺪار اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ وﻟﻢ ﻳﻄﺐ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬي أﺧﺮج ﻫﻮ اﻟﺤﻼل
واﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﺤﺮام").(32
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻻﻧﺼﺎف ﻟﻠﻤﺮداوي" :ﻓﻲ ﺟﻮاز اﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام أﻗﻮال أﺣﺪﻫﺎ:
اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ وﻟﺪ اﻟﺸﻴﺮازي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ .ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎب اﻟﺼﻴﺪ .ﻗﺎل اﻷزﺟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ :ﻫﺬا
ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎه اﻷواﻧﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﻨﺠﺴﺔ ،وﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وﻗﺪﻣﻪ
أﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎر .ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺷﺘﺒﺎه اﻷواﻧﻲ وﻗﺪ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ
 رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ  :-ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ أن ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ .وﺳﺄﻟﻪ اﻟﻤﺮوزي ﻋﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻳﺄﻛﻞ ﻋﻨﺪه؟ ﻗﺎل:ﻻ .ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ آداﺑﻬﺎ وﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﺑﺤﺮام ﺑﻼ ﺿﺮورة").(33
ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﺮﺷﺪ) :(34أﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺸﻮﺑﻪ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮام ﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﺑﺮد اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي أرﺑﻰ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ أﺧﺬه ﻣﻨﻪ ،وﻳﻄﻴﺐ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﺮة أو ﻳﺘﺼﺪق ﺑﻪ ﻋﻨﻪ
ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ وﻫﺒﺘﻪ ،وأﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﻪ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻲ اﺑﻦ وﻫﺐ إﻟﻰ ﺟﻮازه،
وﺣﺮم اﻷﺻﺒﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ وﻗﺒﻮل ﻫﺪﻳﺘﻪ وﻫﺒﺘﻪ.
أدﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل:
اﺳﺘﻨﺪ أﺻﺤﺎب )اﻷﺻﺒﻎ( ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻴﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮى اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺤﻼل ﺑﻤﺎ اﺣﺮزه ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ،ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﺤﺮام ﻛﺜﻴﺮا
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

أم ﻗﻠﻴﻼ؛ ﻷن اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام إذا اﺧﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﺮام ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ،وﻳﺼﺒﺢ
اﻟﻤﺎل ﻛﻠﻪ ﺣﺮام وإن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺤﺮام اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻂ
ﺑﺎﻟﺤﻼل .ﻓﺈن ﻗﺎم ﻣﺎﻟ ﻚ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﺤﺮام ﺑﺘﻄﻬﻴﺮ ﻣﺎﻟﻪ؛ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ،
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺠﺰء اﻟﺬي اﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺤﺮام أم اﻟﺤﻼل.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ؛ ﻷن اﻟﺤﺮام أﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﻛﻠﻪ وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ
أن ﻳﺘﺼﺪق ﺑﻪ ﻛﻠﻪ)" .(35ﻓﺈﻧﻪ إذا أﺧﺮج ﻣﻘﺪار اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ،ﻟﻢ ﻳﺤﻞ وﻟﻢ ﻳﻄﻴﺐ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﺬي أُﺧﺮج ﻫﻮ اﻟﺤﻼل واﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﺤﺮام").(36
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل.

ذﻫﺐ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل إﻟﻰ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل ،اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل
اﻟﺤﺮام اﻟﺬي اﺣﺮزه ،وﻛﺮﻫﻮا ﻗﺒﻮل ﻫﺪﻳﺘﻪ وأﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺳﻮاء أﻛﺜﺮ أم ﻗﻞ اﻟﺤﺮام ,وذﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا
اﻟﻘﻮل اﺑﻦ ذﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وأﺣﺪ اﻷﻗﻮال ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎف ﻟﻠﻤﺮداوي)" :(37ﻓﻲ ﺟﻮاز اﻷﻛﻞ ﻣﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام ﻋﺪة أﻗﻮال" :اﻟﻘﻮل
اﻟﺮاﺑﻊ :ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻗﻞ اﻟﺤﺮام أو ﻛﺜﺮ ،ﻟﻜﻦ ﻳﻜﺮه وﺗﻘﻮى اﻟﻜﺮاﻫﺔ وﺗﻀﻌﻒ ﺑﺤﺴﺐ ﻛﺜﺮة
اﻟﺤﺮام وﻗﻠﺘﻪ .ﺟﺰم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ ،واﻟﺸﺮح :وﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺤﻨﺎه ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ .وﻳﻨﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف :ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ،وﻗﺒﻮل ﺻﺪﻗﺘﻪ وﻫﺒﺘﻪ ،وإﺟﺎﺑﺔ دﻋﻮﺗﻪ ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .وإن ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ أن
ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﺣﺮاﻣﺎ :ﻓﺎﻷﺻﻞ اﻹﺑﺎﺣﺔ ،وﻻ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎل .وإن ﻛﺎن ﺗﺮﻛﻪ أوﻟﻰ ﻟﻠﺸﻚ .وإن ﻗﻮي
ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻈﻨﻪ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺂﻧﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب وﻃﻌﺎﻣﻬﻢ .اﻧﺘﻬﻰ .ﻗﻠﺖ :اﻟﺼﻮاب اﻟﺘﺮك".
ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل ،ﻓﻘﺎل:
"ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻋﻴﻨﻪ ﻻ ﻳﺤﺮم ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ،ﻟﻜﻦ ﻳﻜﺮه وﻛﺬا اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﻳﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺎن إذا ﻏﻠﺐ اﻟﺤﺮام ﻓﻲ ﻳﺪه ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب إن اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ،ﻻ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ).(38
ﻗﺎل اﻟﻤﺼﻨﻒ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام ،ﻟﻤﺎ روى أﺑﻮ
ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﺪري أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺣﻠﻮان اﻟﻜﺎﻫﻦ وﻣﻬﺮ اﻟﺒﻐﻲ() .(39وﻋﻦ
اﻟﺰﻫﺮي "ﻓﻲ اﻣﺮأة زﻧﺖ ﺑﻤﺎل ﻋﻈﻴﻢ ﻗﺎل :ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻤﻮﻻﻫﺎ أﻛﻠﻪ ،ﻷن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
)ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻣﻬﺮ اﻟﺒﻐﻲ(" ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﺣﻼل وﺣﺮام ﻛﺮه ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ،واﻷﺧﺬ ﻣﻨﻪ ،ﻟﻤﺎ روى اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ
ﺑﺸﻴﺮ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل) :اﻟﺤﻼل ﺑﻴﻦ واﻟﺤﺮام ﺑﻴﻦ وﺑﻴﻦ ذﻟﻚ أﻣﻮر
ﻣﺸﺘﺒﻬﺎت وﺳﺄﺿﺮب ﻟﻜﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ :إن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻤﻰ وإن ﺣﻤﻰ اﻟﻠﻪ ﺣﺮام ،وإن ﻣﻦ ﻳﺮﻋﻰ
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

ﺣﻮل اﻟﺤﻤﻰ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺨﺎﻟﻂ اﻟﺤﻤﻰ ) وإن ﺑﺎﻳﻌﻪ وأﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺟﺎز؛ ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﺪه أﻧﻪ ﻟﻪ ﻓﻼ
ﻳﺤﺮم اﻷﺧﺬ ﻣﻨﻪ().(40
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ)" :(41وإ ذا اﺷﺘﺮى ﻣﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام وﺣﻼل ،ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻈﺎﻟﻢ ،واﻟﻤﺮاﺑﻲ؛
ﻓﺈن ﻋﻠﻢ أن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﻼل ﻣﺎﻟﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺣﻼل ،وإن ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺣﺮام ،ﻓﻬﻮ ﺣﺮام ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮل
اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ؛ ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻠﻜﻪ ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻳﻬﻤﺎ ﻫﻮ،
ﻛﺮﻫﻨﺎه ﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺒﻴﻊ؛ ﻹﻣﻜﺎن اﻟﺤﻼل ،ﻗﻞ اﻟﺤﺮام أو ﻛﺜﺮ .وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺸﺒﻬﺔ،
وﺑﻘﺪر ﻗﻠﺔ اﻟﺤﺮام وﻛﺜﺮﺗﻪ ،ﺗﻜﻮن ﻛﺜﺮة اﻟﺸﺒﻬﺔ وﻗﻠﺘﻬﺎ".
أدﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 .1ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ،ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻳﻘﻮل:
)إن اﻟﺤﻼل ﺑﻴﻦ ،وإن اﻟﺤﺮام ﺑﻴﻦ ،وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺸﺘ ﺒﻬﺎت ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻤﻦ اﺗﻘﻰ
اﻟﺸﺒﻬﺎت اﺳﺘﺒﺮأ ﻟﺪﻳﻨﻪ ،وﻋﺮﺿﻪ ،وﻣﻦ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻬﺎت وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮام ،ﻛﺎﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺮﻋﻰ ﺣﻮل
اﻟﺤﻤﻰ ،ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺮﺗﻊ ﻓﻴﻪ ،أﻻ وإن ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻚ ﺣﻤﻰ ،أﻻ وإن ﺣﻤﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺎرﻣﻪ ،أﻻ وإن ﻓﻲ
اﻟﺠﺴﺪ ﻣﻀﻐﺔ ،إذا ﺻﻠﺤﺖ ،ﺻﻠﺢ اﻟﺠﺴﺪ ﻛﻠﻪ ،وإذا ﻓﺴﺪت ،ﻓﺴﺪ اﻟﺠﺴﺪ ﻛﻠﻪ ،أﻻ وﻫﻲ
اﻟﻘﻠﺐ().(42
 .2أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﻫﻮ اﻹﺑﺎﺣﺔ وﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺠﺮد اﻻﺣﺘﻤﺎل ،ﻓﻠﻮ اﺧﺘﻠﻂ اﻟﻤﺎل
اﻟﺤﻼل ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام اﻟﺬي اﺣﺮزه اﻷوﻟﻰ أن ﻳﺘﺮك اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺮاء ﻟﺪﻳﻨﻪ وﻋﺮﺿﻪ ،وﻫﺬا
ﻗﻮل اﻷﻧﺼﺎف )وان ﻛﺎن ﺗﺮﻛﻪ اﻟﻰ ﻟﻠﺸﻚ().(43
 .3إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام اﻟﺬي اﺣﺮزه ،ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎل
ﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل وﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ،وﻣﺎ ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤه ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎل
ﻳﺒﻘﻰ ﻇﻨﻴﺎ وﻟﻢ ﻳﺠﺰم ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ،ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻣﺎ ﺑﻴﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ).(44
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺠﻮاز ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام.
ذﻫﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول إﻟﻰ ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل
اﻟﺤﺮام ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺤﺮام ﻏﺎﻟﺒﺎ أو ﻛﺎن اﻟﺤﻼل ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ وﺳﻮاء ﻗﻞ اﻟﺤﺮام أو ﻛﺜﺮ ،وﻫﻮ ﻗﻮل
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ وﻗﻮل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ.
ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺠﺮار)" :(45وﻗﺪ ﺛﺒﺖ وﻗﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻟﻤﻦ
ﻳﻔﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮك إذ ذاك ،وﻫﻜﺬا ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻬﻢ
ﺑﻤﺮأى ﻣﻨﻪ_ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ وﻣﺴﻤﻊ ،وﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﺎﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﻣﺮﺗﻄﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت
ﻣﺮﺗﻜﺒﻮن ﻟﻈﻠﻢ ،وﻏﺎل ﻣﺎ ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬوﻧﻪ ﻗﻬﺮا ﻗﺴﺮا وﻏﺼﺒﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ،ﻣﻊ
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ رﺑﺎ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺤﺮم ،ﺑﻼ ﺧﻮف وﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﺔ وﺳﻠﻢ واﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻣﻤﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ وﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﻠﻮن ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ
ﺣﺮﻣﻪ ﺷﺮﻋﻨﺎ .......ﻗﺎل :ﻓﻐﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ،ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪه ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺮام ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺎ ﻫﻮ
ﺣﻼل ،وﻻ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺮام ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻋﻴﻨﻪ".
ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ)" :(46وأﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻣﻮا اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻏﻠﻄﻮا ﻟﻌﻠﺔ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﺑﺤﺮام ﻛﻠﻪ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺎل ﺣﺮام وﻓﻴﻪ درﻫﻢ ﺣﻼل؟ وﻳﻠﺰم اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻣﻮا أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس
ﻗﻮﻟﻬﻢ أﻧﻪ ﻟﻮﻛﺎن ﺳﻜﻴﻦ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ وذﻛﻮا ﺑﻬﺎ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻛﻴﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮام ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن
ﺳﻜﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻼل وﻳﻜﻮن ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﻨﻰ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ اﺷﺘﺮى ﻣﺼﺤﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل ﺣﺮام وﺣﻔﻆ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮآن
ﻟﻮﺟﺐ أن ﻳﻨﺴﺎه وﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ أن ﻳﻘﺮأ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ
اﻟ ﻤﺆذﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،وﻫﺬه اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ ﺟﺎﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ واﻻﺧﺒﺎر وإن ﻛﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺪادة".
أدﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل):(47
 .1إن اﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﺮة وﻣﻦ ﻳﺮد
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﻜﻔﺎر ،ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻄﺎول ﻣﺪﺗﻬﺎ أﻧﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻗﺎل :ﻫﺬا ﻛﺎﻓﺮ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻷن ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺸﻮﺑﻪ اﻟﺤﺮام ﺑﻞ أن ﻛﺴﺒﻬﻢ ﺣﺮام وﻻ
ﻗﺎل أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
 .2ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮوا اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ،وﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﻠﻮن ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺣﺮﻣﻪ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻠﻮ
ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎر اﻟﺬي ﻣﺎﻟﻬﻢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﺤﺮم ﻣﻦ ﻏﺼﺐ اﻷﻣﻮال واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ وﻏﻴﺮه ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ،ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -وأﺻﺤﺎﺑﻪ.
 .3ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻔﺎر أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬي ﻣﺎﻟﻬﻢ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ
اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﺤﺮم ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ )اﻟﻜﻔﺎر( ،ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎﻟﻬﻢ اﻟﺤﻼل ﺑﻤﺎ اﺣﺮزوه
ﻣﻦ ﻣﺎل ﺣﺮام.
 .4ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻛﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﻘﺒﻀﻮن اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﻬﺒﺎت ﻣﻤﻦ
ﺑﻌﺪﻫﻢ ،ﻣﻊ ﺗﻠﺒﺴﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﻴﺤﻪ اﻟﺸﺮع وﻋﺪم ﺗﻮﻗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻮﻏﻪ اﻟﺤﻖ.
اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺑﻊ :ﺟﻮاز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺎﻟﺐ.
ذﻫﺐ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل إﻟﻰ ﺟﻮاز ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻊ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻂ
ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ﺑﻨﺎء اﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﻓﺎن ﻏﻠﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻤﺎل وأﻣﺎ إذا ﻏﻠﺐ
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ﻳﺤﺮم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻤﺎل وﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻮل واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ.
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ" :إذا ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻬﺪى ﺣﺎﻻ ،ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻘﺒﻮل ﻫﺪﻳﺘﻪ ،وأﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻢ
ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺮام ،وإن ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ وﻻ ﻳﺄﻛﻞ إﻻ إذا ﻗﺎل :أﻧﻪ ﺣﻼل ورﺛﻪ أو
اﺳﺘﻘﺮاﺿﻪ .ﻗﺎل اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ :وﻛﺎن اﻹﻣﺎم اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،واﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ أن
ﻳﺸﺘﺮي ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﺛﻢ ﻳﻨﻘﺬه ﻣﻦ أي ﻣﺎل ﺷﺎء ﻛﺬا رواه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أن اﻟﻤﺒﺘﻠﻰ ﺑﻄﻌﺎم
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،واﻟﻈﻠﻤﺔ ﻳﺘﺤﺮى ﻓﺈن وﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ وأﻛﻞ ،وإﻻ ﻻ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم:
اﺳﺘﻔﺖ ﻗﻠﺒﻚ").(48
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ)" :(49ﻓﻴﻤﻦ ﺑﻴﺪه ﻣﺎل ﺣﺮام وﺣﻼل :ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﻴﺪه ﻣﻦ اﻟﺤﺮام ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺴﻴﺮا ﻓﻲ
ﻛﺜﺮة ﺣﻼل ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ،وأﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﺤﺮام ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ".
وذﻛﺮ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ)) (50اﻋﻠﻢ أن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﻼل وأﻗﻠﻪ ﺣﺮام اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺟﻮاز
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ وﻣﺪاﻳﻨﺘﻪ واﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺻﺒﻎ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺤﺮﻣﺔ ذﻟﻚ ،وأﻣﺎ ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﺣﻼل ﻓﻤﺬﻫﺐ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻛﺮاﻫﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ وﻣﺪاﻳﻨﺘﻪ واﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﻫﻮ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺻﺒﻎ اﻟﻤﺤﺮم ﻟﺬﻟﻚ ،وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام وﻫﻮ اﻟﻤﺮاد ﺑﻤﺴﺘﻐﺮق اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻬﺬا
ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ وﻣﺪاﻳﻨﺘﻪ وﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻏﻴﺮه(.
ﻗﺎل اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ)" :(51وﻟﻮ أن رﺟﻼ أﻫﺪى إﻟﻴﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ رﺑﺎ أو رﺟﻞ
ﻇﺎﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس أو أﺿﺎﻓﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺮام ،ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ وﻻ ﻳﺄﻛﻞ
ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮه أن ذﻟﻚ اﻟﻤﺎل أﺻﻠﻪ ﺣﻼل ورﺛﻪ أو اﺳﺘﻐﺮﻗﻪ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻪ
ﺣﻼﻻ ،ﻓﻼ ﺑﺄس ﻓﻲ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺪﻳﺘﻪ وﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪه أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺮام".
أﻣﺎ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎل)" :(52ﺑﺄن اﻟﺤﺮام ﻟﻜﺴﺒﺔ ﻛﺎﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻏﺼﺒﺎ أو ﺑﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻓﻬﺬا
إذا اﺧﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﺤﻼل ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻣﻪ ﻓﻠﻮ ﻏﺼﺐ اﻟﺮﺟﻞ دراﻫﻢ أو دﻧﺎﻧﻴﺮ أو دﻗﻴﻘﺎ أو ﺣﻨﻄﺔ أو ﺧﺒﺰا وﺧﻠﻂ
ذﻟﻚ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺮم اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا وﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا؛ ﺑﻞ إن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ أﻣﻜﻦ أن ﻳﻘﺴﻤﻮه
وﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا ﻗﺪر ﺣﻘﻪ وﻫﺬا ﻗﺪر ﺣﻘﻪ وإن ﻛﺎن ﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻴﻦ ﻣﺎل اﻵﺧﺮ؛ اﻟﺬي أﺧﺬ
اﻵﺧﺮ ﻧﻈﻴﺮه .وﻫﻞ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻠﻂ ﻛﺎﻹﺗﻼف؟ ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻤﺪ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
أﺣﺪﻫﻤﺎ :أﻧﻪ ﻛﺎﻹﺗﻼف ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ أﻳﻦ أﺣﺐ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﺣﻘﻪ ﺑﺎق ﻓﻴﻪ .ﻓﻠﻠﻤﺎﻟﻚ أن ﻳﻄﻠﺐ
ﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻓﻬﺬا أﺻﻞ ﻧﺎﻓﻊ؛ ﻓﺈن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻮﻫﻢ أن اﻟﺪراﻫﻢ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ إذا اﺧﺘﻠﻄﺖ
ﺑﺎﻟﺪراﻫﻢ اﻟﺤﻼل ﺣﺮم اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻬﺬا ﺧﻄﺄ؛ وإﻧﻤﺎ ﺗﻮرع ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ وأﻣﺎ ﻣﻊ
اﻟﻜﺜﺮة ﻓﻤﺎ أﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﺰاﻋﺎ".
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

وذﻛﺮ اﺑﻦ رﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ)" (53إذا اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎل ﺣﺮام ﺑﺤﻼل وﻛﺎن اﻟﺤﺮام
أﻏﻠﺐ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎو ل ﻣﻨﻪ أم ﻻ؟ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ ﻷن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎن اﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻬﻨﺎ اﻟﺤﺮام
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﺣﺮب إذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺮﺑﺎ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻨﺰه
ﻋﻨﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺴﻴﺮا أو ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف".
وذﻛﺮ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ)" (54أﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﻼل وﺣﺮام ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ
اﻟﺤﺮام ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺠﺘﻨﺒﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺴﻴﺮا ،أو ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ
اﻟﺤﻼل ﺟﺎزت ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ واﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ".
أدﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل:
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻟﻤﺎ ذﻫﺒﻮا إﻟﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻬﻢ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ "اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ" أو اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻸﻛﺜﺮﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ
اﻟﺤﻼل ﺟﺎزت ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﺤﻼل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺒﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ
ﺣﺮام ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﺤﺮام ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ.
اﻟﻘﻮل اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻛﺎن ﺟﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮاﻣﺎً :

ذﻫﺐ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ أو ﻛﺴﺐ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮام
اﻟﻤﻄﻠﻖ ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺤﺮام أﺧﺬا وﻋﻄﺎء ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺒﺘﻪ وﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﻪ،
وذﻫﺐ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ،واﺑﻦ رﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ.
ذﻛﺮ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮع)" (55ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ
واﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﺑﻌﻘﻮد ﻻ ﺗﺒﺎح ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ إن ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﺟﺘﻨﺒﻪ .ﻓﻤﻦ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ ﺳﺮق ﻣﺎﻻ أو ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻲ
أﻣﺎﻧﺘﻪ أو ﻏﺼﺒﻪ ﻓﺄﺧﺬه ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻗﻬﺮا ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻲ أن آﺧﺬه ﻣﻨﻪ؛ ﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻬﺒﺔ وﻻ
ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ وﻻ وﻓﺎء ﻋﻦ أﺟﺮة وﻻ ﺛﻤﻦ ﻣﺒﻴﻊ وﻻ وﻓﺎء ﻋﻦ ﻗﺮض ﻓﺈن ﻫﺬا ﻋﻴﻦ ﻣﺎل ذﻟﻚ
اﻟﻤﻈﻠﻮم".
وﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ)" (56وﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺎل ﺳﻮاه أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﻞ أن ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ
ﻣﻨﻪ إن ﻛﺎن ﻋﺮﺿﺎً ،وﻻ ﻳﺒﺎﻳﻌﻪ ﻓﻴﻪ إن ﻛﺎن ﻋﻴﻨﺎً ،وﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ إن ﻛﺎن ﻃﻌﺎﻣﺎً ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻫﺒﺔ ،وﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺎن ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ".
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﺑﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺗﺸﺪد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻪ أي
ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮام ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺴﺒﻴﻠﻪ ﻛﺴﺒﻴﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ ،أي أن ﺣﻜﻤﻪ
ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﻜﺴﺐ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎ.
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل:
 .1ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻛﻠﻴﺐ »أن رﺟﻼ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر أﺧﺒﺮه ﻗﺎل :ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ  -ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻊ اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ داﻋﻲ اﻣﺮأة ،ﻓﺠﺎء وﺟﻲء ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ﻓﻮﺿﻊ ﻳﺪه ،ﺛﻢ وﺿﻊ اﻟﻘﻮم
ﻓﺄﻛﻠﻮا ،ﻓﻨﻈﺮ آﺑﺎؤﻧﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻳﻠﻮك ﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻤﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل :أﺟﺪ
ﻟﺤﻢ ﺷﺎة أﺧﺬت ﺑﻐﻴﺮ إذن أﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮأة :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ إﻧﻲ أرﺳﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺒﻘﻴﻊ ﻳﺸﺘﺮي
ﻟﻲ ﺷﺎة ﻓﻠﻢ أﺟﺪ ،ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﻟﻰ ﺟﺎر ﻟﻲ ﻗﺪ اﺷﺘﺮى ﺷﺎة أن أرﺳﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻲ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ،
ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﻟﻰ اﻣﺮأﺗﻪ ،ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﻟﻲ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  :-أﻃﻌﻤﻴﻪ
اﻷﺳﺎرى«) .(57ﻓﻘﺪ أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪق ﺑﻬﺎ ،وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻫﺎ ﻟﻤﺎ أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪق ﺑﻬﺎ؛ ﻷن
اﻟﺘﺼﺪق ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ إذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ،وﻟﻜﻦ ﻳﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﻠﻜﻪ ،ﻓﺈن ﺗﻌﺬر
ذﻟﻚ ﻳﺒﺎع ،وﻳﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻤﻨﻪ ،واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻐﺼﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﺤﻞ ﻫﻮ ﻣﺎل
ﻣﺘﻘﻮم ﻓﻴﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻪ إذا أﻣﻜﻦ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺼﻠﺢ).(58
 .2ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ) :ﻛﺎن ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻏﻼم ﻳﺨﺮج ﻟﻪ اﻟﺨﺮاج ،وﻛﺎن أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﺄﻛﻞ
ﻣﻦ ﺧﺮاﺟﻪ ،ﻓﺠﺎء ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺸﻲء ﻓﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻐﻼم :أﺗﺪري ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ
ﺑﻜﺮ :وﻣﺎ ﻫﻮ؟ ﻗﺎل :ﻛﻨﺖ ﺗﻜﻬﻨﺖ ﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،وﻣﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ،إﻻ أﻧﻲ ﺧﺪﻋﺘﻪ،
ﻓﻠﻘﻴﻨﻲ ﻓﺄﻋﻄﺎﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻬﺬا اﻟﺬي أﻛﻠﺖ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺄدﺧﻞ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﺪه ،ﻓﻘﺎء ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ
ﺑﻄﻨﻪ() .(59ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ،اﻟﺬي وﻗﻊ اﻟﺤﺮام ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ ،وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ وﻗﺒﻮل ﻫﺪﻳﺘﻬﻢ ،ﻷن
ﻣﺎﻟﻬﻢ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻋﻪ.
 .3ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد اﻷﻧﺼﺎري)» (60أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﻠﺐ ،وﻣﻬﺮ اﻟﺒﻐﻲ ،وﺣﻠﻮان اﻟﻜﺎﻫﻦ«.
ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ :اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﻬﺮ اﻟﺒﻐﻲ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬه اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ
وﺳﻤﺎه ﻣﻬﺮا ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ ،وﻫﻮ ﺣﺮام ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺤﻠﻮان اﻟﻜﺎﻫﻦ :ﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﻄﺎه ﻋﻠﻰ ﻛﻬﺎﻧﺘﻪ ﻳﻘﺎل ﻣﻨﻪ ﺣﻠﻮﺗﻪ ﺣﻠﻮاﻧﺎ إذا أﻋﻄﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻬﺮوي وﻏﻴﺮه أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻼوة ﺷﺒﻪ
ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﺤﻠﻮ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬه ﺳﻬﻼ ﺑﻼ ﻛﻠﻔﺔ وﻻ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺸﻘﺔ ،ﻳﻘﺎل ﺣﻠﻮﺗﻪ إذا أﻃﻌﻤﺘﻪ اﻟﺤﻠﻮ
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﺴﻠﺘﻪ إذا أﻃﻌﻤﺘﻪ اﻟﻌﺴﻞ.
ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﺑﻄﺮق ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺛﻤﻦ ﻛﻠﺐ
أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺤﺮم ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ ،ﻳﺤﺮم أﺧﺬه ﻷﻧﻪ ﺗﻢ ﻛﺴﺒﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮام ،وﻣﺎ ﻳﺤﺮم أﺧﺬه ﻳﺤﺮم
ﻋﻄﺎؤه وﻳﺤﺮم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺮم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻛﺴﺒﻪ ﺣﺮام.
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷدﻟﺔ:
أوﻻ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاز اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل
اﻟﺤﻼل.
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ أوردﻫﺎ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي
اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،اﻟﺬي ﻳﻜﻮن أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام وﻳﺪﺧﻠﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺒﺎح،
وﻟﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺤﻼل
ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﺮام ،وﻫﺬا ﺑﻌﻴ ﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس
اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻛﺴﺒﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ؛ ﻷن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺮﻋﻴﻪ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع واﻟﻘﻴﺎس وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
وﻳﻀﺎف إﻟﻰ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎر ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ .ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :أَﻓَﻨَﺠﻌﻞُ اﻟْﻤﺴﻠِﻤﻴﻦ ﻛَﺎﻟْﻤﺠﺮﻣِﻴﻦ.(61)(
أﻣﺎ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻬﻢ وﻛﺴﺒﻬﻢ ﺣﺮام ﻫﺬا ﻛﻼم ﻻ ﻳﺠﺰم ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮال
اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ وﻃﺮق ﻛﺴﺒﻬﺎ ﺣﺮام ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺴﺒﻬﻢ ﺣﺮاﻣﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﺣﻼﻻ ،أي أن ﻣﺎﻟﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺠﺮد إﻃﻼق
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﺣﺮام أو اﻛﺘﺴﺒﻮه ﺣﺮام ،إذن ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﺪر ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺄن ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻠﻪ ﺣﺮام ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﻟﻴﻞ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﺮﺳﻮل
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻣﺘﻴﻘﻨﺎ ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮال اﻟﻜﻔﺎر ﺣﺮام ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ أن اﻟﺮﺳﻮل
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ .ﻫﺬه ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﻴﻬﻮد أو اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻏﻴﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،واﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﻓﻴﺴﺄل ﻋﻦ
ﻣﺎﻟﻪ أﻣﻦ ﺣﺮام أو ﺣﻼل؟ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻘﻴﺎس ،أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬوا اﻟﻬﺒﺎت
واﻟﺠﻮاﺋﺰ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوض ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ
أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻛﺎﻟﺠﺰﻳﺔ واﻟﻌﺸﻮر وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﺈن أﺟﺰﻣﻨﺎ ﺑﺄن اﻣﻮال اﻟﻜﻔﺎر ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﺮام ﻟﻤﺎ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
أﺧﺬ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ،وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ
اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺎزﻫﺎ وأﺣﻠﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ،
ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :واﻋﻠَﻤﻮا أَﻧﱠﻤﺎ ﻏَﻨِﻤﺘُﻢ ﻣِﻦ ﺷﻲءٍ ﻓَﺄَن ﻟِﻠﱠﻪِ ﺧُﻤﺴﻪ وﻟِﻠﺮﺳﻮل وﻟِﺬِي اﻟْﻘُﺮﺑﻰ
واﻟْﻴﺘَﺎﻣﻰ واﻟْﻤﺴﺎﻛِﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ إن ﻛُﻨْﺘُﻢ آﻣﻨْﺘُﻢ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪِ وﻣﺎ أَﻧْﺰﻟْﻨَﺎ ﻋﻠَﻰ ﻋﺒﺪِﻧَﺎ ﻳﻮم اﻟْ ُﻔﺮﻗَﺎن ﻳﻮم اﻟْﺘَﻘَﻰ
775

21

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 28

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

اﻟْﺠﻤﻌﺎن واﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷﻲءٍ ﻗَﺪِﻳﺮ .(62)(ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ ﺗﺮﻛﻬﺎ واﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺮام ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻃﺮق ﻛﺴﺐ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻫﻲ ﺣﺮام ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺎﻟﻬﻢ ﺣﺮام وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺣﻼل ،وﻫﺬا ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي
اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺤﻼل ﺑﻤﺎ اﺣﺮزه ﻣﻦ ﻣﺎل ﺣﺮام ،ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻄﺮق ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮوق
أو اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻖ أن ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ) :أن
اﻟﻤﺴﻠﻢ إذا ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﻮ ﺟﻮازﻫﺎ وﻗﺒﺾ اﻟﻤﺎل ﺟﺎز ﻟﻐﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺎل .وإن ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺟﻮاز ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
رﻓﻊ إﻟﻴﻪ أن ﺑﻌﺾ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺧﻤﺮا ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﻘﺎل ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﻼﻧﺎ أﻣﺎ ﻋﻠﻢ أن
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل} :ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﻴﻬﻮد ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﺤﻮم ﻓﺠﻤﻠﻮﻫﺎ وﺑﺎﻋﻮﻫﺎ
وأﻛﻠﻮا أﺛﻤﺎﻧﻬﺎ{ .ﺛﻢ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ :وﻟﻮﻫﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ وﺧﺬوا ﻣﻨﻬﻢ أﺛﻤﺎﻧﻬﺎ .ﻓﺄﻣﺮ ﻋﻤﺮ أن ﻳﺄﺧﺬوا ﻣﻦ أﻫﻞ
اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺪراﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻮا ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻤﺮ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺟﻮاز ذﻟﻚ ﻓﻲ دﻳﻨﻬﻢ .وﻟﻬﺬا ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء :إن
اﻟﻜﻔﺎر إذا ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺟﻮازﻫﺎ وﺗﻘﺎﺑﻀﻮا اﻷﻣﻮال ﺛﻢ أﺳﻠﻤﻮا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ
اﻷﻣﻮال ﻟﻬﻢ ﺣﻼﻻ وإن ﺗﺤﺎﻛﻤﻮا إﻟﻴﻨﺎ أﻗﺮرﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺳﻮاء ﺗﺤﺎﻛﻤﻮا ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم أو ﺑﻌﺪه(.
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ (:ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪ وذَروا ﻣﺎ ﺑﻘِﻲ ﻣِﻦ اﻟﺮﺑﺎ إن ﻛُﻨْﺘُﻢ ﻣﺆﻣِﻨِﻴﻦ.(63)(
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ)" (64ﻣﻌﻨﺎه :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا
ﻣﺤﻤﺪاً :ذروا ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ رؤوس أﻣﻮاﻟﻜﻢ .وﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻮم أﺳﻠﻤﻮا،
وﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم أﻣﻮال ﻣﻦ رﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮا أرﺑﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻘﺒﻀﻮا ﺑﻌﻀﺎً ،وﺑﻘﻲ ﺑﻌﺾ ،ﻓﻌﻔﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ﻗﺒﻀﻮا وﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ".
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺄن أﻣﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻃﺮق ﻛﺴﺒﻬﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﻣﻮال اﻟﻜﻔﺎر
وﻃﺮق ﻛﺴﺒﻬﻢ؛ ﻷن أﻣﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻃﺮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ،ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﺔ
وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ ،وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺤﺮزه ،وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ
واﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺤﺮزه وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺎﻓﺮ.
وﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬه اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻜﻔﺎر واﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻏﻨﻴﻤﺔ أو ﺟﺰﻳﺔ ﻓﻬﺬا ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،وﻋﻘﻮﻳﺔ
ﻟﻬﺆﻻء ﻟﻤﺤﺎرﺑﺘﻬﻢ دﻳﻦ اﻟﻠﻪ واﻋﺘﺪاﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻼ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي اﻛﺘﺴﺒﻪ
ﺑﺎﻟﺤﺮام.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل ﻫﺪﻳﺘﻬﻢ ،إذا ﺗﻴﻘﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ
أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب أو ﻣﺴﺮوق ،أو ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،وﻳﺠﻮز اﻷﻛﻞ ﻣﻦ
ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ إذا ﺗﻴﻘﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻵﻟﻬﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﺑﺢ.
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺤﻼل
ﺑﺎﻟﺤﺮام.
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻨﺪوا ﻋﻠﻰ
)ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺸﻴﻮع( ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل إذا اﺧﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام ،ﻓﺈن اﻟﺤﺮام أﺻﺒﺢ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎل ﻛﻠﻪ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺤﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺤﺮام ،ﻓﻤﻦ ﺑﺎب
أوﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ .أي أﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺤﺼﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ وﻫﻮ اﻟﺤﻼل
ﻓﻘﻂ ،وﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻪ ﻏﻠﻮ وﺗﺸﺪﻳﺪ واﺿﺢ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ .وأﻛﺪ ذﻟﻚ
ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ " ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ واﻟﻘﻴﺎس ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ وﻗﻮل اﺑﻦ وﻫﺐ اﺳﺘﺤﺴﺎن وﻗﻮل أﺻﺒﻎ
ﺗﺸﺪد ﻓﺈن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮع اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺎﻟﺐ").(65
وأﻳﻀﺎ أﻛﺪ ذﻟﻚ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ)" :(66وﻫﺬا ﻏﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮد
ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﻻ ﻋﻴﻨﻪ ،وﻟﻮ ﺗﻠﻒ ﻟﻘﺎم اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻘﺎﻣﻪ واﻻﺧﺘﻼط إﺗﻼف ﻟﺘﻤﻴﻴﺰه ،ﻛﻤﺎ أن اﻹﻫﻼك إﺗﻼف
ﻟﻌﻴﻨﻪ ،واﻟﻤﺜﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﺬاﻫﺐ ،وﻫﺬا ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ".
وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺈﻃﻼق اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻗﺴﺎم اﻟﺤﺮام ﻛﻠﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺤﺮام ﻟﺬاﺗﻪ
اﻟﺬي ﺣﺮم ﻷﺻﻠﻪ ووﺻﻔﻪ ،واﻟﺤﺮام ﻟﻜﺴﺒﻪ ﻛﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮوق واﻟﺮﺑﺎ واﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺤﺮام ﻟﻜﺴﺒﻪ ﺣﺮم ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺴﺐ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﺮام ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ
اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺎل ذاﺗﻪ.
وذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ذﻟﻚ" (67):أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻟﻜﺴﺒﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﺮام ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﺪرﻫﻢ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﺜﻼ
ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﺤﻼل وﻻ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ اﻟﺒﺘﺔ ﺑﻞ إذا ﺧﺎﻟﻂ ﻣﺎﻟﻪ درﻫﻢ ﺣﺮام أو أﻛﺜﺮ
ﻣﻨﻪ أﺧﺮج ﻣﻘﺪار اﻟﺤﺮام وﺣﻞ ﻟﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻼ ﻛﺮاﻫﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺨﺮج ﻋﻴﻦ اﻟﺤﺮام أو ﻧﻈﻴﺮه ﻷن
اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬات اﻟﺪرﻫﻢ وﺟﻮﻫﺮه وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﺔ اﻟﻜﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﻓﺈذا ﺧﺮج ﻧﻈﻴﺮه ﻣﻦ ﻛﻞ
وﺟﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﺎ ﻋﺪاه ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع وﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﻠﻖ إﻻ
ﺑﻪ".
وأﺧﻴﺮا ﻻ ﻳﺴﻠﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻮل؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﺤﺮج واﻟﻤﺸﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ أﺧﺬﻧﺎ
ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺗ ﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارض
اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻧﻼﺣﻆ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺟﺰء ﺑﺴﻴﻂ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ.
ذﻫﺐ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأي إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ
ﺑﺎﻟﺤﺮام ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺤﺮام ﻳﺴﻴﺮا أم ﻛﺜﻴﺮا ،وﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ أوردوﻫﺎ أن ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ
777

23

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 28

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﻳﺮون ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺎل ﻣﺘﻌﻴﻦ.
وﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻗﺎل اﻟﻤﺼﻨﻒ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" (68):وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻣﻦ
ﻳﻌﻠﻢ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام ،ﻟﻤﺎ روى أﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﺪري أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻧﻬﻰ ﻋﻦ
ﺣﻠﻮان اﻟﻜﺎﻫﻦ وﻣﻬﺮ اﻟﺒﻐﻲ(" .وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن
اﻟﺤﺮام ﻛﺜﻴﺮا ام ﻗﻠﻴﻞ وﺳﻮاء ﻏﻠﺐ اﻟﺤﺮام ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪه
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ أوردوﻫﺎ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ" (69):ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮام إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺮف
ﻋﻴﻨﻪ ﻻ ﻳﺤﺮم ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ،ﻟﻜﻦ ﻳﻜﺮه وﻛﺬا اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﻳﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن إذا ﻏﻠﺐ اﻟﺤﺮام ﻓﻲ ﻳﺪه ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب إن اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ،ﻻ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ" ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﺼﻮرة
ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ :اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷول :ﻫﻮ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎل اذا ﻛﺎن ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺣﺮام ﺑﺸﺮط اﻟﺘﻌﻴﻦ ،واﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻫﻮ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺤﺮام ﻗﻠﻴﻼً أم ﻛﺜﻴﺮاً ،ﻳﺘﻀﺢ اﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻜﺮاﻫﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺸﻴﻮع أي ﺷﻴﻮع اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﻼل وﻟﻢ
ﻳﺤﺪدوا ﺣﺪا ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أو اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﺒﻴﺎن درﺟﺔ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺎل ،وﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ
ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ واﻟﺘﺼﺪق ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام اﻟﺬي
ﺗﻢ اﺣﺮازه أو رده إﻟﻰ اﺻﺤﺎﺑﻪ؟ ،ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻟﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ أن اﻧﺴﺎﻧﺎً ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺮام ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ) (%90ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻘﻞ اﻟﻘﻮل ﺑﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬا
اﻟﻤﺎل؟ وﻟﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺣﺠﺔ ﻟﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﻣﺎﻟﻬﻢ اﻟﺤﺮام ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻼل وﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻜﺮوه وﻟﻴﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎً.
راﺑﻌﺎ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاز ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ.
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺪل ﻫﺬا اﻟﺮأي ﺑﺤﺠﺞ ﻗﻄﻌﻴﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻴﺔ إﻧﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﻐﺎﻟﺐ ،أي
أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻫﻮ اﻟﺤﻼل ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ ،أﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﺤﺮام ﻫﻮ
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻴﺤﺮم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ .ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻤﺎ ذﻫﺒﻮا إﻟﻴﻪ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺎؤل ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺪ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻟﺒﻴﺎن ﺣﻜﻤﻪ؟
اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﻣﺎ أوردوه ﻣﻦ ﻧﺼﻮص أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﻀﺒﻂ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أو اﻟﻤﻌﻴﺎر ،وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮوا
ﺣﺪ اﻟﻐﻠﺒﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ إذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ﻗﺎﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ
زﻣﻨﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻧﻼﺣﻆ أن أﻣﻮال اﻟﻨﺎس وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮام .ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺪ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﻢ؟ ﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮق ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أو اﻟﺤﺪ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻣﻮال ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﺎن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺮام واﻟﺤﻼل ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ،وﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ .ﻟﻜﻦ
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

ﺳﻨﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎﻟﻪ ،وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺧﻔﺎء ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻟﻪ .ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻤﺎ
ﺳﺒﻖ ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻫﻮ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺎﻟﺐ ).(70
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﺮاﺟﺢ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻄﻪ ﻣﺎل ﺣﻼل.
ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ اﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻪ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وأﻗﻮال واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﺣﺴﻤﻮا
ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮاﻣﺎ وﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻄﻪ ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ
أﻧﻬﻢ اﺷﺘﺮﻃﻮا ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮط اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺷﺮط اﻟﺘﻴﻘﻴﻦ ،ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺎل وﻃﺮق اﺣﺮازه
ﺣﺮام ﻓﻴﺤﺮم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻤﺎل .وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﺔ.
أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ:
 .1إن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ( ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ،أي اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﻳﻨﺪرج ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺮام وﻫﻮ اﻟﺤﺮام ﻟﻜﺴﺒﺔ أو اﻟﺤﺮام ﻟﻐﻴﺮه.
 .2إن ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،أو ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت واﻟﻨﺸﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬه
اﻟﺒﻨﻮك.
 .3إن اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪ
اﻟﻐﻠﺒﺔ أو اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺎل ،ﻓﺒﻨﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻴﻮع،
ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ آراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻣﺘﻌﻴﻨﺎً وﻣﺘﻴﻘﻨﺎً ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل،
ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ،ﺣﺘﻰ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺎل اﺷﺘﺮﻃﻮا
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻣﺘﻌﻴﻨﺎً ﻟﺘﺤﺮﻳﻤﻪ .ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ أن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺮام
اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ؛ ﻷن ﻣﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻤﻠﻜﻬﺎ وﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ( ،اﻟﺘﻲ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ وأن ﻃﺮق اﻟﻜﺴﺐ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮﺑﺎ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺑﺘﺄﺳ ﻴﺴﻬﺎ أو ﺷﺮاء ﻏﺎﻟﺐ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ اﻷول؛ ﻷن أﺻﻞ ﻣﺎل ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻫﻮ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام
اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ واﻟﻤﺘﻴﻘﻦ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ .ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :(71وﻻ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا أَﻣﻮاﻟَﻜُﻢ ﺑﻴﻨَﻜُﻢ
779

25

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 28

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

ﺑﺎﻟْﺒﺎﻃِﻞ وﺗُﺪﻟُﻮا ﺑﻬﺎ إﻟَﻰ اﻟْﺤﻜﱠﺎم ﻟِﺘَﺄْﻛُﻠُﻮا ﻓَﺮﻳﻘًﺎ ﻣِﻦ أَﻣﻮال اﻟﻨﱠﺎس ﺑﺎﻹﺛْﻢ وأَﻧْﺘُﻢ ﺗَﻌﻠَﻤﻮن .(ﻗﺎل أﺑﻮ
ﺟﻌﻔﺮ) :(72ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛﺮه ﺑﺬﻟﻚ :وﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻣﺎل ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ .ﻓﺠﻌﻞ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛﺮه ﺑﺬﻟﻚ
آﻛﻞ ﻣﺎل أﺧﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻛﺎﻵﻛﻞ ﻣﺎل ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ .وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻷن اﺻﻞ
ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻳﻀﺎ ﻫ ﻮ اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ اﻟﺬي اﻛﺘﺴﺐ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﻪ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻬﻮ آﺛﻢ وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ،ﻷن ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ أﻛﻞ اﻣﻮال اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺴﺮوق واﻟﻤﻐﺼﻮب.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
 .1ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻷن ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺮام ،ﺑﻞ أن ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﺮام ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮه وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻪ
ﻷن ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺤﺮم .ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﻄﻪ اﻟﺤﻼل ،وذﻫﺐ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎل
إذا ﺗﻌﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﺣﺮام ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ،ﺑﻞ أن أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺗﺸﺪد ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ،وﻗﺎل ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺮﻣﻮا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ،ﻓﻜﻴﻒ إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﻫﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ
رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪا ،وﻗﺪره ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮاﻗﻊ ،أن ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ أﺷﺪ
ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ؛ ﻷن اﻟﻔﺮد ﻗﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام،
وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد ،ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮام ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ .أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ واﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ وﻧﺸﺮاﺗﻬﺎ ،ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄن ﻣﺎل ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮام ،وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام.
 .2ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻷن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺴﺠﻼت ا ﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻤﻠﻚ وﺳﻴﻄﺮة
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،وﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺨﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ،
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎزﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ(.
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...

 .3ﺗﺒﻴﻨﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ،أي ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ اﻷول ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﺗﺘﻢ
ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ ﺷﺮﻋﻴﺔ.
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ
اﻟﻤﺘﺒﻮع ،وﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ" واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ؛ ﻷن ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ،
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺤﺮم ﻷﻧﻪ ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﻟﻤﺘﺒﻮع.
 .4إن ﻣﻦ ﻳﻨﺎدي ﺑﺠﻮاز اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ إن ﻛﺎن ﻋﻘﺪ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻟﻔﺎظ ﺻﺤﻴﺤﺎ ،إﻻ أن ﻣﻘﺼﺪه ﺑﺎﻃﻼ ﻷن أرﺑﺎح ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺳﺘﺆول إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ )اﻟﻤﻮدﻋﻮن( ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
 .5إن ﺗﻤﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻷن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻤﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وزﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺠﺬب وداﺋﻊ رﺑﻮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻓﻮاﺋﺪ أﻋﻠﻰ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب
أوﻟﻰ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ درء اﻟﻤﻔﺎﺳ ﺪ وﻫﻮ ﻋﺪم زﻳﺎدة اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وأﻫﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
 .1اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ،وﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ أو ﺗﻤﻠﻚ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ،
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،واﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
 .2ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻷن ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺮام.
 .3اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ،وإن
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺘﺒﻮع ،ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻳﺄﺧﺬ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ.
 .4ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﺈن
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻔﺴﺪة ﻳﺠﺐ درﺋﻬﺎ ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻲ.
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

 .5ﺣﺮﻣﺔ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻷن
رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
 .1ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ وأرﺑﺎﺣﻬﺎ،
وأن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 .2ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 .3ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ،وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 1اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ،دار اﻟﻬﺪاﻳﺔ،
ج ،27ص223
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ﻏﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ(
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 7ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷردﻧﻲ ،رﻗﻢ ،1997 ،22ﻣﺎده )/204أ ،ب(
 8ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻻردن ،اﻟﻤﺎدة) ،(2رﻗﻢ ).2000،(28
 9اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷردﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﻘﺎرن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﻪ ،ص.20-19
 10ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي2019 ،م ص،26
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ...
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وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ،اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ﺷﺒﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ
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اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻳﻀﺎح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﺷﺒﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺿﻮاﺑﻄﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
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واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ أﻧﻈﺮ )اﺑﺎ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ ،اﻟﺘﻬﺘﺎوي ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻛﺸﺎف
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 24اﻟﺰرﻗﺎء ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ج ،2ص .985ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ
أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﻧﻈﺮ )ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﺎم ،اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

 25اﻟﺰﻗﺎ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺠﺰء ،2ص985
 26اﻻﺷﻘﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﺑﺤﺎث ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﺤﺚ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮم وﺣﻜﻢ اﺧﺮاج زﻛﺎﺗﻪ،
ﺟﺎر اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،اﻻردن ،1998،ص .79وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت أﻧﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
) اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﺑﺤﺎث ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،اﻟﺒﺎز،
ﻋﺒﺎس ،اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮام وﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻧﺘﻔﺎع واﻟﺘﺼﺮف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ(
 27اﻟﻘﺮاﻓﻲ ،اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ،اﻟﻔﺮوق)اﻧﻮار اﻟﺒﺮوق ﻓﻲ اﻧﻮاء اﻟﻔﺮوق( ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﺠﺰء ،3ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺪون
ﻃﺒﻌﻪ وﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ،،ص.96
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 33اﻟﻤﺮداوي ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،اﻻﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف ،اﻟﺠﺰء ،8دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ط ،2ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ،،ص.322
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 35اﻟﻘﺮاﻓﻲ ،اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ،اﻟﺬﺧﻴﺮة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﺧﺒﺰة ،اﻟﺠﺰء ،18دار اﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن،
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ﺑﺎب اﺧﺬ اﻟﺤﻼل وﺗﺮك اﻟﺸﺒﻬﺎت ،ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ) ،(1599ص.1219
 43اﻟﻤﺮداوي ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،اﻻﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺠﺰء ،8ص.323
 44اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺠﺰء ،9ص ().349اﻟﻨﻮوي ،ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف ،اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح
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 45اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺠﺮار اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪاﺋﻖ اﻻزﻫﺎر ،دار اﺑﻦ اﻟﺤﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،
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 53اﺑﻦ رﺟﺐ ،اﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻﺑﻦ رﺟﺐ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ص.346
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺸﺮ ﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷردﻧﻲ
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﻪ.
اﻻﺷﻘﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﺑﺤﺎث ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺑﺤﺚ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮم وﺣﻜﻢ
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اﻻﻧﺼﺎري ،زﻛﺮﻳﺎ ،اﻟﻤﺼﺮي ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎري )ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺒﺎري(،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ درﻳﻊ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﻪ ،ط،1
2005م.
اﻟﺒﺨﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ )ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري( ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺤﻤﺪ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺠﺰء ،1دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ،ط1422 ،1ه.
ﺑﻨﻚ اﻻﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي2019 ،م.
ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي2019 ،م.
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻔﺘﺎوي اﻟﻜﺒﺮى ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ،
اﻟﺠﺰء ،28ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.1995 ،
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت،ط1985 ،1م.
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﺑﻴﺪان اﻻزﻫﺮ ،ﻣﺼﺮ1900 ،م.
اﻟﺨﻴﺎط ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ،اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻻردن ،ج1988 ،1م.
داودي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.2009 ،
اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ،وﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ،
اﻟﺠﺰء.3
اﺑﻦ رﺟﺐ ،اﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻﺑﻦ رﺟﺐ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ص.346
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ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

اﺑﻦ رﺟﺐ ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺎﻫﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،دار اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،دﻣﺸﻖ ،ﺑﻴﺮوت ،ط ،2008 ،1ص.179
اﺑﻦ اﻟﺮﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﻓﺘﺎوي اﺑﻦ اﻟﺮﺷﺪ ،دار اﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط،1
1987م.
اﻟﺮﻛﻮي ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻌﻴﻴﺪ اﻟﻔﻘﻬﻲ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻛﻠﻴﺔ اﻻداب،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،اﻟﻤﻐﺮب ،ط.1
اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ،دار
اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ج.27
اﻟﺰرﻗﺎء ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم ،ﺟﺰء ،2ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻃﺒﺮﻳﻦ ،دﻣﺸﻖ ،ط1968 ،10م.
اﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻻﺑﻬﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﺒﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺠﻠﺪ،1
1995م.
اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺠﻠﺪ1993 ،11
اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ،اﺑﻮ اﻟﻠﻴﺚ ،ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻴﻮن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺎﻫﻲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﺳﻌﺪ،
ﺑﻐﺪاد ،1967 ،اﻟﺠﺰء.2
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،اﻻﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ،اﻟﺠﺰء  ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط1990 ،1
ﺷﺒﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻻردن ،ط2015 ،4م.
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺠﺮار اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪاﺋﻖ اﻻزﻫﺎر ،دار اﺑﻦ اﻟﺤﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط.2004 ،1
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻧﻴﻞ اﻻوﻃﺎر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﺒﺎﺑﻄﻲ ،دار اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﺼﺮ،
،1993
اﻟﺸﻴﺮازي ،اﺑﻮ اﺳﺤﺎق ،اﻟﻤﻬﺬب ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ج.2
اﻟﻄﺒﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،اﻟﺠﺰء،3
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ط1،1964م.
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اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ،اﻟﺪرر اﻟﻤﺨﺘﺎر وﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،اﻟﺠﺰء ،5دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،ط.1992 ،2
ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،دروس ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻗﺎم ﺑﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ
اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻟﺠﺰء.3
اﻟﻐﻮﺷﺔ ،ﻣﻌﺘﺼﻢ ،ﻣﺪى اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻲ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن2007 ،م.
اﻟﻔﻴﺮروزآﺑﺎى ،ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﺼﺎﺋﺮ ذوي اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﻨﺠﺎر ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون،
اﻟﻤﺠﻠﺪ1992 ،4م.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻻردن2000 ،م.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷردﻧﻲ ،رﻗﻢ.1997 ،22
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ،رﻗﻢ )1976 ،(582م.
اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،اﻋﺘﻨﻲ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ
ﻣﺘﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺠﻌﻴﺪ ،دار اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ط2000 ،1م.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة1968 ،م ،ج.5
اﻟﻘﺮاﻓﻲ ،اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ،اﻟﺬﺧﻴﺮة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﺧﺒﺰة ،اﻟﺠﺰء ،18دار اﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺠﺰء.13
اﻟﻘﺮاﻓﻲ ،اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ،اﻟﻔﺮوق )اﻧﻮار اﻟﺒﺮوق ﻓﻲ اﻧﻮاء اﻟﻔﺮوق( ،اﻟﺠﺰء.3
اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،اﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ،اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺸﺮح واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ،
اﻟﺠﺰء ،18ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﻴﺤﻲ وآﺧﺮون ،دار اﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1988 ،2م.
اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮدوﻧﻲ واﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻃﻔﻴﺶ ،اﻟﺠﺰء،3
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط.1964 ،2
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن واﻟﺴﻌﺪ

اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﻮث اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ط2008 ،1م.
اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ واﻵداب واﻟﻤﻐﺎزي واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ
اﻻﺟﻔﺎن وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻄﻴﺦ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ1980 ،م.
اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﺑﺮاﻫﻴﻢ،
اﻟﺠﺰء ،3دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1991 ،1
اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻤﺠﻠﺪ 1986 ،3م.
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ،اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ اﺳﺪ ،اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﻮرع واﻟﺸﺒﻬﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ وﻣﺤﻈﻮراﺗﻬﺎ واﺧﺘﻼف
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﻄﻴﻦ ﻓﻴﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط1987 ،1م.
اﻟﻤﺮداوي ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،اﻻﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف ،اﻟﺠﺰء ،8دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط ،2ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ج،10دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط2010 ،3م.
اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻻﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ،اﻟﺠﺰء ،1ص .87اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻷﺷﺒﺎه
واﻟﻨﻈﺎاﺋﺮ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1990 ،1
اﻟﻨﻮوي ،ﺣﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ،دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،ط ،1392 ،2اﻟﺠﺰء ،10ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ) ،(1567ص،231
اﻟﻨﻮوي ،ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف ،اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﻤﻄﻴﻌﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻرﺷﺎد،
ﺟﺪة ،اﻟﺠﺰء.4
اﻟﻨﻮوي ،ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف ،اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﺠﺰء ،9ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ،اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺑﻨﺴﺦ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﺠﺰء  ،3ﺑﺎب اﺧﺬ اﻟﺤﻼل وﺗﺮك اﻟﺸﺒﻬﺎت.
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻻردﻧﻴﺔ ،داﺋﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ.
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